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Sarkomycin is an anti『tumorsubstance which has been isolated from Strepto-
myces ersァthrochromogenes by UMEzAw A (1952) and is chemically identi白edas 
2-methylene • 3 •oxocyclopentane • carboxylic acid (HooPER, 1955). According to the 
previous reports, it is said to be an active agent possessed with anti-tumor e宵ect
and slight toxicit~· on experimental and clinical basis. 
A study is made on the action mode of sarkomJ・cinancl possibility of experi-
mental formation of a resistant stram of tumor cels against drug with the following 
results: 
I) Sarkomycin is the most e百ectiveanti-tumor agent against both ascitic 
and solid form of Ehrlich’s carcinoma of mice among nitrogen mustard X-oxicle, 
8・azaguanine,clesacetyl-methJ・l『colchicine,6-mercaptopurine and 〔＇o・;uetc. 
2) The cytostatic e古田tof sarkomycin is selective and most prominent on 
tumor cels during the mitotic phase. It lasts only for about 8 hours ju.st the same 
as the filtrate of Escherichia coli. However, the drug is not considered to be a toxic 
agent for cel division or an anti-metabolic substance. 
3) Following ~he administration of sarkomycin, permeabilitJ・ of the wall of 
normal blood capillary is decreased, while that of damaged ones is increased result-
ing in occasional hemorrhage and edema of che tissues. 
4) It is experimentall;: and clinicallyア demonstratedthat sarkomycin causes an 
extensive capillary hemorrhage resulting in necrosis of the neoplastic tissues. Thus 
it must be emphasized that anti-tumor action mode of sarkomycin is much more 
active directly through the disturbance of blood supply following either hemorrhage 
or necrosis of the stroma of neoplasm than the direct e百ecton the tumor cells 
themselves. 
5) EHRLICH'S carcinoma cels have acquired resistance against sarkomJ・cin 
provided that they have been transplanted on NA2 mice up to the 20th generation, 
during which the drug is administered nァith gradually increasing doses. On the 





ease following the acquisition of drug resistance. 
6) A clinical course and findings of a case of pelvic sarcoma with extensive 
pulmonary metastases is described, in which inadequate administration of sarko-






























































学界に残されたもっとも大きな ;j~（切の 1 つである．し
かし化’予物 ＇！＇（によって惑性臨似の ~e育を抑制しようと
































my ces erythrochromogenes に類似した 1菌株を
分離した．そしてこの菌株が産生する物質中には吉田
肉腫を移植したラッテの生存日紋を也長せしめる物質


























































によって明かにさ j したが，コ－methylenc•3 ・ oxocyclo­




















用いて 1群となしP 無処置の 1群を対照とした
実験に用いた薬剤及びその投与量はつぎの通り，
Nitrogen mustard N-oxide (Nitromin，吉宮
：以下 NMOと略記する〕 0.5mg, 8・Azaguanine
(Azan，田辺：以下 AZと略記する） 0.5mg, Des-


























る） Zmg, Sarkomycin （万有．以下
SKMと略記する） 3mg，大腸菌鴻液（第
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なお Filt.coliはこれを単独で用いな （j1 A-----6 N門O
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数は SKM投与群では3ゆ.o日p SKM・ 
Filt. coli交互投与群では25.8日であ
った．
増加を示し， 17～23日中に全例が死亡した（平均生存 すなわち SKM単独投与詳の延命効果がもっとも顕






水の瀦溜は中等量でP 5匹中2匹の腹水は血性であつ いる．しかし平均値に示されたように3 対照群3.88g
た．平均生存日数は26.2日で， 5種薬剤投与群のうち に対して， SKM投与群 1.26g,SKM • Filt. coli交互
ではもっとも長い生存日数を詑録した． 投与群l.60g,NMO投与群1.74g,AZ投与群2.08g,
3. 実験成績2：結節型 Ehrlich癌に対する各種抗 Co回照射群2.35gとなって，SKM単独投与群が最小
麗疹剤の腫療発育抑制j効果 値を示した．
図2はNMO,AZ, SKM, SKM・Filt. coli投与及 4. 小括並びに考股
ぴCo"o照射による Ehrlich結節癌移植マウスの延命 梅沢叫， 石山ら （1955)G）は Ehrlich癌をddN系マ
効果をあらわしたものである． ウスの腹腔内に移J憶しP 6時間以内に Sarkomycin
対照群の平均生存日数 18.8日に対してp NMO,AZ を注射しはじめると，最低量2.5mg（力価） 12日間投
投与群はそれぞれ22.2日＇23.2日とほf同様な生存日 与によって，マウスの体重増加を完全に阻止し，かつ
数を示し，両者とも軽度ではあるが延命効果がみられ 延命効果があったことを報告している．しかしこの実
る． これに対してCo6o照射群は投与量が少なかった 験の場合でも Sarkomycinを投与する時期が問題に




ちSKM投与群では17日後に1匹死亡したが＇ 30日後 しはじめたのは移植24時間後p 結節型に対しては48時
表1.結節型 Ehrlich癌移植マウスに各種抗腫第剤投与後，死亡時の麗癒の重さ
実 験 群 渥癌重量の幅 平 均 値
NMO投与群 0.2～4.5( g) l.74(g) 
AZ 投与群 0.6～3.8 2.08 
SKM投与群 1.2～2.4 1.26 
SKM •Filt.coli投与群 。～4.2 1.60 
Co6o 照射群 0.8～3.4 2目35






















































































































































??? ー ? ? ?
????
??













12. 18 24 28 （時期j
表2.Sarkomycin及び大腸菌鴻液注射後の分裂癌細胞数の変動
Ct本止癌細胞2.000fl間中の分裂癌細胞数）
種 類 一一一一投~－I 2 4 8 12 18 24 28 
Sl{l¥! lmg 46 60 70 74 77 
SKM 3mg 19 22 29 78 69 65 
Sirn 3 (37oC. 3＇ヲ） 5-1 59 57 63 55 ng 時間保得後




















































































Apitz 1 1933）りはマウてに Ehrlich絡を将｜山する
とp 移他した癌腫癌のJ,'il日に血管が新生増殖するのを
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この分野が案外等閑に附せられていた感がある． 品ミン（京大病理学教室浜島氏の好意による） 0.5cc 



































































































































































































































































































るがp Nauts, Coley (1946〕めはこれを臨林上に応用
するとP 患者の腫疹組織内に出血ないし壊死を起し，
著明な抗腫蕩効果があったと報告している．その後






























































































1954〕20J,Cole hi cine (Lettre, 1952）加入6・Mercaptopu-





























































































































































































































































































































































に増大して来た．その後20gの Sarkomycin投与に 56才男子p 背部肉腫と診断されてから約4ぅ月間レ
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1. 及び2,SKM3mg I回投与後1時間目P 癌細胞








5. SKM 5mg I回投与後1時間目，分裂癌細胞の
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